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山崎真実：フォーリーが採集したヒナミクリ Sparganium natans L.（ガ
マ科）の産地は厚真である
〒 060-0001　北海道札幌市中央区北 1 条西 9 丁目札幌市博物館活動センター
はじめに
ヒ ナ ミ ク リSparganium natans L. （Syn.: S. 
minimum Wallr.）は小型のミクリ属の一種で，幅
2～6mmの線形葉をつけ，基本的な生活型は浮葉
植物であり（Cook and Nicholls 1986， Sulman et 
al. 2013），アジア南西部を除く北半球に広く分布
するとされる（Cook 1961, Hultén 1968, Harms 
1973, Komarov 1986, Cook and Nicholls 1986, 
Hultén and Fries 1986, Sulman et al. 2013）。日
本におけるヒナミクリの分布範囲は，ミクリ属のモ
ノグラフ（Cook and Nicholls 1986）では“northern 
Japan”「北日本」として関東付近（太平洋側）の１
地点と北海道の東半分の範囲を図示し ,Hultén and 
Fries（1986） で は“This mainly boreal species 








ミクリ属のモノグラフ（Cook and Nicholls 1986）
では，日本産のS. natnsの引用標本について“The 
Japanese record is based on a single specimen: 



































Mami Yamazaki: Sparganium natans L. （Typhaceae） was collected by Faurie at 
Atsuma in Hokkaido, Japan
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これとS. natans L.のタイプ標本LINN1095.2（The 
Linnean Society of London 2013）と比較し（Table. 
1），当該標本がS. natansに当たると判断した。
（2）採集地について
ラベルにはフランス語で，「10368 Riviere de 






















Fig. 2.  An example of the old spelling Atsuma;  




Characters Faurie10368	 (K)* LINN1095.2 (LINN)
Leaf length (cm) 13.0-14.5 (n=4) 3.0-9.0
Leaf width (mm) 1.5-2.0 (n=4) 2.0-2.5
Inflorescence branch single single
Lowest peduncle adnation axially head axially peduncle
Female heads number 2 2
Female heads dispersion Remote Remote
Male heads number 2 1
Male heads dispersion Remote Remote
Distance berween male and female heads (mm) 8.0 1.5
Lowest bract length (B) compared with inflores-
cence length (I) B≒ I B≒ I
Style length (mm) ave. 0.4 (n=5) 0.5
Stigma length (mm) ave. 0.5 (n=5) 0.3-0.4
Beaks (The persistent part of the style) not nipple like not nipple like
Fruits body length (mm) - 3.0 
Fruits body width (mm) - 1.6-1.8
* The specimen are early flowering stage.
Table 1.  Morphological comparison between type specimen [LINN1095.2(LINN)] and Faurie10368(K).
 タイプ標本［LINN1095.2（LINN）］とFaurie10368（K）との形態比較
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Fig. 1.  Sparganium natans, Faurie10368(K). A, B: Plants; arrows indicate labels written by author of the 
monograph (Cook and Nicholls 1986). C, E: Inflorescence. D, F: Original label.
 キュー王立植物園に収蔵される日本産のSparganium natans L.（Faurie10368（K））。A, B: 植物全体 , 矢印はモノ
グラフ（Cook and Nicholls 1986）の著者によって付けられたラベルを示す。C, E： 花序。D, F：元のラベル。












































emersum Rehmann.（July 17, 1994, 五 十 嵐 博 , 
苫小牧市美術博物館），ミクリ属の浮葉または沈水

























Fig. 4.  Map of the field survey conducted in this 
study.
 本研究における現地調査地点
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The presumed locality of Sparganium natans 
L. collected by Faurie in 1893 has apparently 
been misidentified [Faurie10368 (K)]. Based on 
original label and the record of Faurie＇s plant-
hunting itinerary, it is clear that the locality 
was Atsuma in Hokkaido, Japan.
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